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    Sumio NoGuaHi and Tokio IDA
From the DePartment of Urology， Atami Alational HosPital
        （Chief： T． lda， M． D．）
  A case of carcinoma in urethral diverticulum is herein reported． The patient was a 58－
year－old heusewife presenting with the complaint of dysuria． Physical examination revealed
a hen－egg－sized cystic mass at the anterior vaginal wall． Complete excision of the diverti－
culum was performed zransvestibulary． Pathologically， it was described as papillary adeno－
carcinoma． The patient’s postoperative course was uneventful and she was discharged． She
was readmitted because of reccurence of tumor 9 months after the first operation． Forty－five
cases inc．luding this case are reviewed and discussed．































末梢血所見：Hgb l2．59／dl， RBc 410万／mm3， Hct
38％， WBC 7，000／mm3 （st． 5906， seg． 46％， e． 2％，
mo． 2％， ly． 45％）
血液生化学所見：TP 6．49／dl（Alb 47．4％，αrglb
4．7％， cr2－glb 17．5％， P－glb 10．4％， r－glb 19．8％）
BuN l2 mg／dl，クレアチニン。．82 mg／dl， FBs 131
mg／dl， Na 141 mEqfl， K 4．8 mEq／1， Cl 101 mEq！1，
GOT 10mu／ml， GPT 8 mu／ml， LDH 204 mu／



















Fig． 1． Appearance of the external genitalia
Fig． 2． Retrograde cystourethrogram shows the
    elevation of the bladder base and the
    presence of the fistula （arrow）
Fig． 3．Voiding cystourethrogram shows the
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Fig．4 Specimen
Fig． 5． Microscopic section of tumor tissue and low cuboidal
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Fig． 6． Microscopic section of tumor tissue （xtroO）
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Fig． 8． Gross sp， ecimen




















































































































































































尿  失  禁       尿道後部腺   癌不正性器出血
躍層羅症細道中部移行上朗
血尿。尿道出血不  明 移行上皮癌
尿失禁・血尿       尿道後部腺   癌騰胱刺激症状
頻尿・排尿困難不  明扁平上皮癌






血尿・尿道出血尿道中部 不   明
性器出血尿道中部移行上皮癌













































       J Urol． 88 ：8カ月後死亡       64一一70， 1962
6カ月後死亡  同 上
1轍醗e瀧：1を，8？，1、
1年後死亡鋒鎗臓’24＝
       J Florida Med Ass，治 癒       52：891一．892， 1965
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    排 尿 困 難           尿道中部腺53 不明    恥骨上部痛
     尿 道 出 血           尿道後部腺72 不明     排 尿 困 難
61不明不明  不 明腺
25 Klotz・ほか  67 0回 排尿困難・血尿尿道後部腺
26 MeLoughlin







      NYSJ of Mediclne，1年後死亡      69：2042－r2045， 1969









30 t1 64 不明 不
尿尿道後部移．行上皮癌
明尿道中部腺
















癌     〃
  膀胱尿道全摘除術
  骨盤内リンパ節廓清術
  anterior pelvic
癌  exenteration
     エノ癌  骨盤内リンパ節廓清術
  ①憩室摘除術→
  ②X線照射 →
癌 尿道部分摘除術
  膀胱尿道全摘除術
  Linac照射， thio・TEpa
癌 憩窒摘除術
癌 膀胱尿道全摘除術
  anterion pelvic
癌  exenteration










5年後再発 ←）同  上
      Urol int 33：2．5年後再発←）      393－398， 1978
退職醗鴫糠，，12秘
3年後死亡帯留，漏，1



























ritis glandularis 2． mesonephric rest 3． periureth－
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Table 2． 原発性女子尿道憩室腫瘍（本邦例）































  ．．排尿困難         不  明移行上皮癌4回   膿性分泌物
・回．． 部A終映尿ms後部腺癌
不明 排尿困離・尿閉尿道後部移行上皮癌
不明 腕胱刺激症状  不  明目   癌
   排尿 痛         不  明腺   癌不明   尿道出血
   排尿困難         不  明移行上皮癌12回   膿性分泌物
   排尿困難         尿道中部腺   癌不明   尿道出血・尿閉
   排尿困難         尿道中部腺   癌0回   血尿・尿失禁
不明 頻尿・尿閉  尿道中部腺   癌
3回 排尿困難    尿道申部 腺   癌
膀胱尿道全摘除術  退院後    癌の臨床to巻．1号：
骨盤内リンパ節廓清術 1年以内死亡 22～25g 1964
賠鴛除術 不明 騨謙6巻：
               日嗣尿会誌 58巻：憩露摘除術    不 明              ．670－671， 1967
・目前蹴 ・融醗9熱熱60巻
               千葉医会誌 46巻：膀胱尿道摘除術   退院時再発 （一）               433， 1970
               日泌尿会誌 66巻：膀胱尿道摘除術   不 明               169一一170， 1975
鷺戦野 職醗・鰍，1瓢76
尿道全摘除術，Linac器編翻・パ暇醗疇騒ll券．3号：
anterior pelvic               日泌尿会誌 72巻：        退院時再発 ｛→exenteration               389， 書981
































         文     献
1） Johnson CM： Diverticula and cyst of the
  female urethra． J Urol 39 ： 506－v516， 1938
2）宮崎 重・田口 貢：女児尿道憩室結石の1例，
  日泌尿会誌 56：786，1965
3）郡健二郎・三好進・永原篤：女子尿道憩室
  の5例および…三道嚢腫の1例・泌尿紀要22・
  273’v279， 1976
4）斯波光生・大橋伸生・松木高暁・稲田文衛：女子
  尿道憩室の6例．臨泌 28：811～815，1974
5） Davis BL and Robinson DG： Diverticula
  of the fe皿ale urethra： assay o£ 120 cases．
  J Urol 104：850－853， 1970
6） Pathak UN and House MJ： Diverticulum
野口・井田：女子尿道憩室腫瘍
   of the female urethra． Obst Gynec 36：789一一
   794． 1970 ，      ，
7） Higgins CC and Rambawseck ES：’Diverti－
   cula of the urethra in women： review of
   12 cases． 」 Urol 53 ： 732一一738， ’i945 ’
8） Hamilton JD apd Leach WB： Adenocafci－
   noma arising in a diverticulum of the female
   urethra． Arch Path 51 ： 90一一97． 1951
                            ’
9） Hinman F Jr and Cohlan WR： Gartner’s
   duct carcinoma in a urethral diverticulum．
   J Urol 83；414一一415， 1960
10） Cea PC， Ward JN， ，Lavengood RW Jr and
   Gray GF： Mesonephric adenocarcinomas in
   urethral diverticula． Urology 10：58r一一61，
   1977
11） Evans 1〈J， McCarthy MP and ’Sands JP：
   Adenocarcinoma of a female urethral diver－
   ticulUm． J Urol 126 ： 124rs－126，． 1981
12） McLoughlin： MG Carcinoma in situ in
   urethral diverticulum． Urelogy 6 ： 343， 1975
929
13） Roberts TW and Melicow MM： Pathology
   and natural history of urethral tumors in
   ’femal s． Urology 10：583一一589， 1977
14） Grabstald H： Tumors of the urethra in men
   and women． Cancer 32 ： 1236N1255，’ 1973
15）瀧原博史・佐長俊昭・酒徳治三郎：超音波診断法
  が有用であった女子尿道憩室の1例．西日泌尿
   44：777一一780， 1982
16）安川明．廣・碓井 亜・福島 満：女子尿道憩室に
  原発した腺癌の1例，西日泌．尿 39：531～535，
   lg77
17） Tesluk H： Primary adenocar’モ奄獅盾高?of
   fe’male urethra associated ’With diverticula．
   Urology 17：197tv199， 1981
18） Krieger JS and Poutasse EF： Diverticula
  of the female urethra． Amer J Obst Gynec
   68：706”一712， 1954
9） Torres SA and Q．uattlebaum RB： Carcinoma
  in urethral diverticulum． South Med J 65 ：
  1374～1376，1972   （1983年2月14日受付）
